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和文抄録
　新潟で中毒事故が発生した。この中毒の真の原因を明
らかにするため，我々は患者が摂取した残りの食物試料
を分析した。患者の諸症状，即ち，瞳孔散大，口渇等か
ら，この中毒は抗コリン性物質により引き起こされたも
のと考えられた。また，患者が摂取した残りの試料は，
扁平かつ腎臓形で黄土色を呈していたことから，ナス科
、0伽鵤属の種子が原因と考えられた。
そこで，比較材料4種即ち，P．初no％勿，五）．郷漉4Z）．
s！㎎7no吻％窺，P．s飽7no勉％窺f．ガn67痂sとともに，組織
形態を含む比較形態学的研究を行った。これら4分類群
（taxa）の種子は外部形態的には色と質感，内部形態的に
は表皮の構造の違いによって区別しえた。結論として，
この中毒はZ）．inno物の種子の誤摂取によって引き起
こされたものと確証した。
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　　　Appendix：The　list　of　seeds　of　P厩π鵤species　and
their　specimen　number　and　the　place　of　collection　are
shown．All　seeds　studies　in　the　present　paper　were
mature．（The　specimen　mmbers　with　the　asterisks
correspond　to　their　specimen　with　synonyms．）
　　　」0伽㎎　inno吻　MILL．（synonyms　of　Z）召妬π
耀翅o舵s　DC．＊〉：N．Fushimi　et　S．Yamaji569，567＊l
Medicinal　Plant　Garden，Takeda　Chemical　Industries
Ltd．，Kyoto（abbreviated　to　Tak　in　the　following，
collector），S．Yamaji　et　H．Fujino　l8901＊，Medicina1
Plant　Garden，Toyama　Medical　and　Pharmaceutical
University，Toyama（abbreviated　to　Toy　in　the　fo1－
10wing）l　Medicinal　Plant　Garden，Faculty　ofPharma－
ceutical　Sciences，Hokuriku　University，Kanazawa
（abbreviated　to　Holk　as　in　the　following），T．
Tomimori　s．n．l　Z）．窺吻l　L．：N．Fushimi571（Tak），S．
Yamaji　et　Fujino18902（Toy），D．s加7noni％吻　L．
（synonyms　of　Z）厩％観翅％彪L．＊＊）：N．Fushimi　et　S．
Yamaji566，570＊＊（Tak）；T．Tomimori　s．n．（Hok）l
M．Kubo　s．n．，Faculty　of　Pharmaceutical　Sciences，
Kinki　University，Higashi－Osaka；Z：）．s！鵤吻o吻π卿L．f．
づn67漉s（Juss．）HuPKA．：N．Fushimi　et　S．Yamaji568
（Tak）．
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